





















With university students experiencing more difficulty deciding what to do after
graduation,andjob-turnoverratesincreasingamongyoungpeople,itisincreasinglynecessary
toassistgraduatessmoothlytransitionintotheworkforce.Itislikelythathelpingstudents






were analyzed.The results indicate thatpeople with greater mastery offundamental
competenciesforworkingpersonshadhighercareerdecision-makingself-efficacy,enabling
smoothertransitionsintotheworkforce.Theresearchersbelievethat,in addition tothe










































































































































































































































































































































2 他人に働きかけ巻き込む力 .804 .079 .050
1 物事に進んで取り組む力 .625 .111 .242
7 自分の意見をわかりやすく伝える力 .486 .250 .070
6 新しい価値を生み出す力 .419 .125 .043
第2因子 チームで働く力（α＝.71）
9 意見の違いや立場の違いを理解する力 .122 .748 .133
10 自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力 .136 .677 .016
8 相手の意見を丁寧に聴く力 .116 .455 .228
11 社会のルールや人との約束を守る力 .222 .397 .331
12 ストレスの発生源に対応する力 .017 .394 .090
第3因子 考え抜く力（α＝.72）
3 目的を設定し確実に行動する力 .016 .044 .733
5 課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力 .013 .095 .642
4 現状を分析し目的や課題を明らかにする力 .222 .073 .519
因子相関 F1 F2 F3




































前に踏み出す力 ― .393** .393** .481** .180* .204* .125 .641**
チームで働く力 ― .501** .274** .009 .288** .231** .310**








外向性 ― .221** .241** .104 .305**
情緒不安定性 ― .339**.119 .116









































































































決定 19 62 81
（5.7） （+5.7）
未決定 53 24 77
（+5.7） （5.7）






決定 33 48 81
（2.7） （+2.7）
未決定 48 29 77
（+2.7） （2.7）
合計 81 77 158
（ ）内は調整済み標準化残差
Table6 進路選択に対する自己効力，社会人基礎力に関する因子の学年別比較
1年生（n＝13） 2年生（n＝61） 3年生（n＝70） 4年生（n＝14）
F値 比較
M SD M SD M SD M SD







前に踏み出す力 3.08 0.75 2.93 0.75 3.11 0.74 3.41 0.84 1.68
チームで働く力 3.52 0.60 3.77 0.62 3.77 0.65 4.23 0.51 3.13* 1年生＜4年生
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